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   A 61-year-old man diagnosed with poorly differentiated adenocarcinoma of the prostate (T4 
NxMO, stage C) underwent endocrine therapy. The reduction of the tumor was recognized but 
soon annular rectal stricture appeared. In spite of the subsequent chemotherapy, symptoms aggra-
vated. Then total pelvic exenteration and colostomy were performed. Prostate was easily separated 
from the rectal wall and the tumor continuity was not proved. Immunohistochemical inspection 
indicated that the origin of the tumor cells of the rectum was the prostate. Histopathological 
examination of the rectum using the step section method showed no trace of cancer invasion but 
many cancer cells in the intramural lymphatic duct. We concluded that adenocarcinoma of the 
prostate metastasized to the rectum by way of lymphatic flow and caused the annular stricture of 
the rectum. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 295-298, 1991)































し,膀胱は萎縮 していた.骨 盤内 リンパ節の腫大は認









Fig、3.病理 組 織標 本 。HE染 色(×200),左:前













と腫 大 し,内 部 エ コーは 不 均 一 で あ った.
膀 胱 尿 道 鏡 検 査:内 視 鏡 の 挿 入 は不 可能 で 観 察 は で
き なか った,
以 上 よ り,T4NxMO,stageCと 診 断 し,di-
ethylstylbestroldiphosphate(以下DESD)に よる
内 分 泌療 法 を 開 始 した 。4週 目の 前 立 腺 エ コー では,
前 立 腺 は3.Ocm×4.Ocmと縮 小 して お り,縮 小 率 は
30%であ った.以 後,DESDを 継続 投 与 して い た が,
5ヵ 月後 よ り排 便 困 難 が 出現 し,直 腸 診 で 肛 門か ら6
cmの 部 位 に狭 窄 を 認 め たた め 精 査 を お こな った.
注 腸 造影1肛 門 か ら6cmの 部 位 よ り口側 に 向か っ
て 約5cmの 幅 で 全 周性 の狭 窄 が み られ た(Fig・1).
直 腸 フ ァイバ ー ス コ ピー:狭 窄 部 の粘 膜 は 発 赤 して






















も炎症細胞浸潤はみ られる ものの悪性 所見はなかっ
た.前立腺特異抗原(prostatespecificantigen.









森田,ほか:前 立腺癌 ・直腸転移 297
辮難













































融解,巨 大核,細 胞質の好酸性の増加.② 癌組織構築
に対する変化として,癌胞巣内の物質欠損,癌 胞巣と
周囲組織との解離,腺腔の拡張,③組織反応として,
組織球の出現,リ ンパ球 ・好中球の浸潤,ヘ モシデリ
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